


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































isztal 2003:  1
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ur latter- day Yao has displayed his concern over the proper ordering of governm
ent in ceding the throne. O
ur latter-
day Shun displays deep w
isdom
 and intellectual curiosity.
（H


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































」（shared literary heritage 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































「Seeking a Future for East A































































































































































































































oddess: The Legend of G
















































）  «Increasingly, the view
 has been that, alongside any intrinsic value heritage m
ay have, ultim
ately m
eaning resides in the “intangible” relationships it provides 
betw













eritage is a m
etacultural process in the sense that artifacts, buildings, landscapes, festivals or any other heritage elem
ent are not by them
selves heritage 
unless there is social value attached to them
. From
 this point of view
, heritage is a peculiar type of cultural product because it im
plies a m
etacultural 
reflection about culture itself. H
eritage im


























































































はShirane 2003 , 1999  
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）  «Integral to C
D
A
 is not sim
ply an analysis of discourse but also an analysis of the social and political context of that discourse and an analysis of the social 






ith us and has alw
ays been produced by people according to their contem
























































































































































ory is not an object to possess, m
em
ories are not ‘like books in a library that w
e can pull dow
n, open up, and read’ （C
onw





ory is an active cultural process of rem
em
bering and of forgetting that is fundam
ental to our ability to conceive the w
orld （M
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plete naturalization of C
hinese tem
poral narratives for the purpose of w




nder this disguise of “Japan as C
hina” the difference betw
een C





, texts have causal effects upon, and contribute to changes in, people （beliefs, attitudes, etc.













ent:  Japan’s Influence on G
lobal H
eritage D










































































































:  a third path for the study of cultural heritage”. Social Anthropology/Anthropologie Sociale （2014






















） Japan:  affective, sensory and m
aterial entanglem











ourt Spectacle in Early K
anshi”, The Journal of Japanese Studies, 30
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iebke, “Shared Literary H
eritage in the East A
sian Sinographic Sphere”, in D
enecke, W
iebke;  Li, W









 York:  O
xford U




iscourse. Textual analysis for social research. London&
N
ew









nalysis”. In Teun van D
ijk （eds.
）, D
iscourse Studies: A M
ultidisciplinary Introduction （Vol.2








ard, Peter, “Introduction:  H







）, The Ashgate C
om
panion to H






eritage Pasts and H
eritage Presents-  tem
porality, m
eaning and the scope of heritage studies”, International Journal of H














）, The Ashgate C
om
panion to H




ustav. The Pursuit of H
arm
ony. Poetry and Pow
er in Early H
eian Japan. N
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）, Reading East Asian w
riting: the lim








ristina, “Significance and social value of C
ultural H
eritage:  A







Science and Technology for the C
onservation of C
ultural H
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 2003 . C
onvention for the Safeguarding of the Intangible C
ultural H
































































argaret. Affect and Em
otion: A N
ew
 Social Science U




ith, Laurajane;  C
am
pbell, G
ary. “Introduction:  A









otion, affective practices and the past in the present, London &
 N
ew
 York:  R
outledge, 2018 .
山
本
登
朗
「
天
皇
と
隠
逸
―
嵯
峨
天
皇
の
遊
覧
詩
を
め
ぐ
っ
て
」（『
日
本
古
代
の
「
漢
」
と
「
和
」
嵯
峨
朝
の
文
学
か
ら
考
え
る
』
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
五
年
）。
＊
討
論
要
旨
　
奈
良
女
子
大
学
大
学
院
の
楊
琴
氏
か
ら
は
、
漢
籍
の
受
容
と
い
う
の
は
、
漢
籍
だ
け
な
の
か
、
或
い
は
仏
典
の
受
容
も
含
め
る
の
か
、
と
い
う
質
問
が
あ
っ
た
。
奈
良
時
代
以
前
は
、
漢
籍
は
仏
教
の
内
典
、
外
典
と
い
う
区
別
が
あ
り
、
そ
れ
ら
が
日
本
に
伝
来
す
る
と
き
は
ど
う
い
う
ふ
う
に
漢
籍
受
容
と
い
え
る
だ
ろ
う
か
。
楊
氏
の
も
う
ひ
と
つ
の
質
問
と
し
て
は
、
漢
詩
の
受
容
に
つ
い
て
、
仏
教
が
中
国
に
伝
来
す
る
以
前
以
後
で
、
漢
詩
そ
の
も
の
の
か
た
ち
と
、
漢
訳
仏
典
、
仏
典
の
漢
訳
の
場
合
は
、
言
葉
の
つ
か
い
か
た
に
変
化
が
あ
っ
た
。
そ
う
い
っ
た
も
の
も
含
め
て
、
そ
れ
ら
は
漢
籍
の
受
容
と
い
え
る
か
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
　
発
表
者
は
、
と
て
も
関
係
の
あ
る
問
題
で
あ
る
、
と
し
、
仏
教
に
つ
い
て
は
勉
強
不
足
で
、
あ
ま
り
今
の
自
身
の
研
究
で
は
触
れ
る
こ
と
が
出
来
て
い
な
い
、
と
断
り
つ
つ
、
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。
そ
も
そ
も
、
仏
教
は
日
本
に
と
っ
て
海
外
の
文
化
と
し
て
考
え
れ
ば
、
テ
ク
ス
ト
と
し
て
ま
ず
中
国
に
き
て
、
日
本
ま
で
渡
っ
て
く
る
、
そ
れ
を
も
ち
ろ
ん
、「
遺
産
」
と
し
て
考
え
て
も
い
い
と
思
う
。
た
と
え
ば
、
昨
年
ま
で
実
施
さ
れ
て
い
た
研
究
と
し
て
、
名
古
屋
大
学
の
阿
部
泰
郎
氏
を
研
究
代
表
者
と
す
る
科
研
費
基
盤
研
究
「
宗
教
テ
ク
ス
ト
遺
産
の
探
査
と
綜
合
的
研
究
―
人
文
学
ア
ー
カ
イ
ヴ
ス
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
構
築
」
と
い
う
研
究
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
も
、「
遺
産
研
究
」
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、「
遺
産
」
と
い
う
こ
と
ば
が
使
わ
れ
て
い
る
。
宗
教
研
究
で
も
、
や
は
り
過
去
か
ら
他
の
人
、
他
の
世
代
が
残
し
た
も
の
を
ど
う
す
る
か
、
と
い
う
問
題
、「
遺
産
」
と
い
う
こ
と
ば
を
使
わ
な
く
て
も
い
い
け
れ
ど
も
、「
遺
産
」
と
い
う
こ
と
ば
を
使
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
過
去
の
文
化
を
い
ま
、
ど
う
す
る
、
と
い
う
問
題
が
で
て
く
る
。
漢
詩
も
お
そ
ら
く
同
じ
こ
と
で
、
使
う
人
、
た
と
え
ば
、
日
本
人
が
作
っ
た
漢
詩
は
中
国
人
が
作
っ
た
漢
詩
と
は
ど
う
違
う
か
と
い
う
問
題
を
、
和
漢
比
較
研
究
で
、
現
在
調
べ
て
い
る
。
そ
こ
で
面
白
い
の
は
、
た
と
え
ば
、
漢
詩
は
誰
の
も
の
な
の
か
、
中
国
の
も
の
な
の
か
、
で
は
日
本
人
が
作
っ
た
漢
詩
は
日
本
の
も
の
な
の
か
、
と
い
う
、
文
化
は
誰
の
も
の
か
、
と
い
う
問
題
に
つ
な
が
っ
て
い
く
。
我
々
の
、
よ
く
考
え
て
み
る
と
国
文
学
、
日
本
文
学
、
中
国
文
学
と
い
う
概
念
を
や
は
り
と
ら
え
な
お
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
東
ア
ジ
ア
、
も
っ
と
広
い
範
囲
で
考
え
る
べ
き
だ
、
と
研
究
途
上
な
が
ら
考
え
て
い
る
。
発
表
者
は
以
上
の
よ
う
に
回
答
し
た
。
　
楊
氏
は
、
つ
ま
り
発
表
者
の
考
え
で
は
、
仏
典
も
東
ア
ジ
ア
の
漢
文
文
化
圏
の
文
化
遺
産
と
し
て
認
め
ら
れ
て
く
る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
、
私
と
し
て
は
、
漢
籍
の
受
容
の
と
こ
ろ
に
は
、
仏
典
も
い
れ
て
ほ
し
い
と
い
う
こ
と
、
と
質
問
の
意
図
を
述
べ
た
。
発
表
者
は
、
む
し
ろ
こ
の
、
文
学
を
「
遺
産
研
究
」
か
ら
と
ら
え
る
考
え
に
参
加
し
て
ほ
し
い
、
こ
－ （（0 －（（9）
れ
が
言
説
と
し
て
使
え
る
か
と
い
う
こ
と
と
し
て
、
考
え
て
み
て
ほ
し
い
、
と
回
答
し
た
。
　
お
茶
の
水
女
子
大
学
の
生
田
慶
穂
氏
は
、
俳
句
を
世
界
遺
産
に
す
る
と
い
う
動
き
が
あ
る
と
紹
介
し
、
発
表
中
、
オ
ー
ナ
ー
シ
ッ
プ
の
問
題
も
論
じ
ら
れ
て
い
た
が
、
俳
句
は
近
現
代
に
入
っ
て
か
ら
日
本
の
文
化
が
世
界
に
広
ま
っ
て
い
っ
て
様
々
な
地
で
詠
ま
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
そ
う
思
っ
て
み
る
と
、
漢
詩
や
漢
文
を
東
ア
ジ
ア
圏
で
捉
え
直
す
の
と
は
逆
に
、
今
度
は
俳
句
と
い
う
日
本
文
化
を
、
世
界
の
な
か
で
捉
え
直
す
と
い
う
動
き
も
あ
り
え
る
の
だ
と
思
い
、
面
白
い
視
点
を
与
え
て
い
た
だ
い
た
、
と
述
べ
た
。
　
発
表
者
は
、
以
下
の
よ
う
に
回
答
し
た
。
た
し
か
に
俳
句
の
い
ろ
い
ろ
な
協
会
が
集
ま
っ
て
無
形
文
化
遺
産
に
し
よ
う
と
い
う
動
き
が
あ
り
、
私
か
ら
見
る
と
無
形
文
化
遺
産
に
な
れ
る
可
能
性
が
あ
る
気
も
す
る
が
、
本
当
に
そ
う
な
れ
ば
、
す
ご
い
こ
と
だ
と
思
う
。
や
は
り
今
日
、
俳
句
と
い
う
の
は
、
日
本
人
が
作
っ
た
も
の
だ
け
で
は
な
く
、
芭
蕉
の
俳
句
を
世
界
遺
産
に
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
い
ま
、
ど
の
国
で
も
、
ど
の
言
語
で
も
俳
句
は
詠
ま
れ
て
い
る
こ
と
な
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
、
俳
句
は
世
界
の
文
化
で
す
、
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
な
の
だ
と
思
う
。
そ
れ
は
ま
た
面
白
い
こ
と
で
、
俳
句
は
日
本
の
も
の
だ
ろ
う
か
、
世
界
の
も
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
、
も
ち
ろ
ん
そ
の
答
え
の
な
い
問
題
に
な
る
の
が
、
と
て
も
刺
激
的
で
あ
る
、
と
述
べ
た
。
　
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
の
グ
エ
ン　
ヴ
ー 
ク
イ
ン 
ニ
ュ
ー
氏
は
、
自
身
は
ベ
ト
ナ
ム
人
で
ず
っ
と
日
本
文
学
を
研
究
し
て
き
て
、
た
し
か
に
今
年
は
日
本
で
は
、
日
本
古
典
文
学
の
教
育
が
必
要
な
の
か
と
い
う
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
（
２
０
１
９
年
1
月
の
明
星
大
学
で
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
古
典
は
本
当
に
必
要
な
の
か
」）
も
あ
っ
た
し
、
昨
日
の
国
文
学
研
究
資
料
館
を
会
場
と
し
た
話
（
前
日
の
第
5
回
日
本
語
の
歴
史
的
典
籍
国
際
研
究
集
会
の
コ
ン
ソ
ー
シ
ア
ム
構
築
の
た
め
の
ラ
ウ
ン
ド
テ
ー
ブ
ル
）
で
も
、
日
本
文
学
を
ど
う
や
っ
て
国
際
化
す
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
論
じ
ら
れ
て
い
た
。
先
ほ
ど
の
発
表
の
な
か
に
、
ユ
ネ
ス
コ
に
登
録
し
て
い
る
日
本
文
学
は
あ
ま
り
み
え
な
い
、
と
あ
っ
た
が
、
そ
の
理
由
は
ど
う
し
て
な
の
だ
ろ
う
か
、
と
質
問
し
た
。
ま
た
、
先
ほ
ど
の
質
疑
に
あ
っ
た
よ
う
に
俳
句
、
ベ
ト
ナ
ム
で
も
普
及
さ
れ
て
い
る
俳
句
は
、
ど
う
し
て
ま
だ
ユ
ネ
ス
コ
に
登
録
さ
れ
て
い
な
い
の
か
、
こ
れ
か
ら
日
本
文
学
の
な
か
で
は
何
が
い
ち
ば
ん
ユ
ネ
ス
コ
の
文
学
遺
産
に
な
れ
る
と
思
わ
れ
る
か
、
と
質
問
し
た
。
ま
た
、
も
し
文
化
遺
産
に
な
れ
ば
、
何
が
い
ち
ば
ん
期
待
さ
れ
る
の
か
、
と
い
う
四
点
を
質
問
し
た
。
　
発
表
者
は
、
私
の
研
究
は
ど
う
や
っ
て
日
本
文
学
を
ユ
ネ
ス
コ
の
世
界
遺
産
に
す
る
か
、
と
い
う
こ
と
は
問
う
て
い
な
い
、
と
断
り
つ
つ
、
し
か
し
そ
の
考
え
方
は
も
ち
ろ
ん
面
白
い
と
し
、
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。
た
と
え
ば
『
御
堂
関
白
記
』、
藤
原
道
長
の
日
記
は
、
実
はM
em
ory of Literature
と
い
う
違
う
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
る
が
一
応
、
ユ
ネ
ス
コ
の
世
界
遺
産
に
な
っ
た
。
そ
の
認
定
の
際
、『
源
氏
物
語
』
も
同
時
に
考
え
た
ら
し
い
が
、
登
録
に
至
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
を
決
め
た
の
は
、『
源
氏
物
語
』
に
は
原
文
が
な
い
か
ら
、
紫
式
部
が
書
い
た
も
の
が
全
く
現
存
し
な
い
、
と
い
う
理
由
で
決
め
た
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
う
。
や
は
り
オ
ー
セ
ン
テ
ィ
シ
テ
ィ
ー
、
つ
ま
り
真
正
性
、
現
存
資
料
が
本
物
で
あ
る
か
、
作
者
の
も
の
で
あ
る
か
、
作
者
の
か
か
わ
り
と
い
う
の
が
（
登
録
審
査
の
基
準
に
）
入
っ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
も
う
ひ
と
つ
問
題
に
な
っ
て
い
て
、
ユ
ネ
ス
コ
の
考
え
方
と
し
て
は
、
文
学
の
考
え
方
、
テ
ク
ス
ト
の
存
在
は
す
ご
く
問
わ
れ
る
。『
源
氏
物
語
』
は
も
ち
ろ
ん
傑
作
で
あ
る
が
、
こ
の
ル
ー
ル
だ
と
、
世
界
遺
産
に
は
な
れ
な
い
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
実
は
こ
れ
か
ら
考
え
て
い
き
た
い
。
ぜ
ひ
ご
指
摘
が
あ
れ
ば
い
た
だ
き
た
い
と
思
う
、
と
回
答
し
た
。
－ （（9 －  （40）（PB）
